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1 例えば、次の二冊の評伝は『自伝』の文章修行のエピソードに全く触れていない。Ronald 
W. Clark, Benjamin Franklin: A Biography (Random House, 1983); Edmund S. Morgan, Benjamin 
Franklin (Yale University Press, 2002). 概説的な Carla Mulford ed. The Cambridge Companion to 
Benjamin Franklin (Cambridge University Press, 2008)も同様である。 
2『自伝』からの引用は全て以下の The Library of America 版により、ページ数を括弧内に示
す。Benjamin Franklin, Autobiography, Poor Richard and Later Writings, ed. J. A. Leo 











attentive to the Manner in Writing, and determin’d to endeavor at Improvement.”）（579）ので
ある。 
かくしてフランクリン少年の文章修行が始まる。まず必要とされたのは、手本となる
文章である。フランクリンが選んだのは、同時代のイギリスで 1711 年から 1712 年にか
けて刊行された、ジョゼフ・アディソン（Joseph Addison, 1672-1719）とリチャード・









の短いヒント」（“short Hints of the Sentiment in each Sentence”）と呼んでいる)。それらの
要約メモを数日間寝かせた後、自分自身の言葉で元のエッセイを出来る限り精確に復元
する。最後に自分の文章と『スペクテイター』の原文を比較検討し、誤りを修正する5。 
                                                      
3 The Library of America 版の「年譜」による（731）。  




倣して文体改善を図ったのは 1718 年から 1720 年頃であり、『自伝』の推定執筆時期は 1771





のがなく、また、言葉をすぐに思い出して使うことも出来なかった。」（“I wanted a Stock 
of Words or a Readiness in recollecting & using them.”）（579）ということであった。ここで








に他ならず、それは「人生行路を歩むうえで極めて有益」（“a great Use to me in the Course 






















（Ong 1971, 29; Ong 1967, 62）。copia が最後の意味を示唆するのは、弁論家にとって発話の
途中で言葉の流れが止まってしまうことは致命的であったという事実に関係している。フ







































































能性を論じる Colin Wilson, The Outsider（Gollancz, 1956； コリン・ウィルソン『アウト
サイダー』中村保男訳、集英社文庫、1988 年）、シェイクスピア以後の西洋文学に現れ
る誠実な自我とほんものの自我の問題を扱った Lionel Trilling, Sincerity and Authenticity
（Harvard University Press, 1971; ライオネル・トリリング『＜誠実＞と＜ほんもの＞』
野島秀勝訳、法政大学出版局、1989 年）、英米文学の古典を俎上に載せて様々な小説技
9594














      Ulysses is a psychological rather than a heroic epic. We become acquainted with the 
principal characters not by being told about them, but by sharing their most intimate 
thoughts, represented as silent, spontaneous, unceasing streams of consciousness. For 
the reader, it’s rather like wearing earphones plugged into someone’s brain, and 
monitoring an endless tape-recording of the subject’s impressions, reflections, questions, 
memories and fantasies, as they are triggered either by physical sensations or the 
association of ideas. Joyce was not the first writer to use interior monologue (he credited 
the invention to an obscure French novelist of the late nineteenth century, Edouard 
Dujardin), nor the last, but he brought it to a pitch of perfection that makes other 
exponents, apart from Faulkner and Beckett, look rather feeble in comparison. 
          Interior monologue is indeed a very difficult technique to use successfully, all too 
apt to impose a painfully slow pace on the narrative and to bore the reader with a 
plethora of trivial detail. Joyce avoids these pitfalls partly by his sheer genius with words, 
which renders the most commonplace incident or object as riveting as if we had never 
encountered them before, but also by cleverly varying the grammatical structure of his 
discourse, combining interior monologue with free indirect style and orthodox narrative. 
(Lodge 47-48; emphases all mine) 
斎藤兆史による邦訳は以下の通りである。 


























の日本語に直してもよい。例えば、最初のパラグラフの“he credited the invention to...”に
ついては、「彼は・・・がその元祖であるとしている」から「彼はその発明を・・・に
帰した（彼はそれを発明したのは・・・であるとしている）」に直すことが出来るし、




















  ・become acquainted with～not by…ing, but by…ing（・・・することによってではな
く、・・・することによって～を知るようになる） 
・～is not the first～to…, nor the last（～は最初に・・・した～でもなければ、最後
でもない） 
  ・make～look…in comparison（比較すると～が・・・に見えてしまう） 
  ・all too apt to impose A on B（残念ながらあまりに A を B に押し付けがちである） 
  ・a plethora of～（おびただしい量の～）   




















                                                      





































































筆者は 2012 年から 2016 年にかけて、首都大学東京都市教養学部人文・社会系国際文
化コース英語圏文化論の専門科目「英作文 I」を担当した。この授業ではアカデミック・
ライティングの基礎を習得することを目標とし、パラグラフ・ライティングと並行して










熟させることに力を注ぐ。テキストは Alice Oshima and Anne Hogue, Introduction to 






















授業では Michael J. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do? (Penguin Books, 2009； マ
イケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう――いまを生き延びるための哲学』
鬼澤忍訳、早川書房、2011 年)や、Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People: 
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